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P(n， T)二品-α(予)2 (2) 
と書く事が出来る [3]0ここで、 Vは体積、 Pは圧力、 ηは分子のモル数、 Rは気体定数、 Tは絶







































N. Matub句rasi(Kyoto University): "Free-energy of solvati∞in the energetic perspective" 
R. Akiyama (Kyushuむniversi七y):“Crowding Problems in Cytoplasm and Interaction 
Arising from Translational Motion of Solvent Molecules;ヲ
S盈 Saito(Institute for Molecular Science): "Theoretical t双ro-dimensior叫 vibrationalspec四
troscopy of water門




H. Furusawa (Kochi University of Technology) :“Can field theory describe liquids without 
input?" 
J. 1 凶 ekeu (Katholieke U 出versiteitLeuven): "The ubiquitous wetting phase tra 悶 t註山ioぜ




英語訳の 1つ"0工nthe Continuity of the背 Gaseous a組ndL臼iq伊ui泣d8鼠七凶&試tes門が、 Ed.J.8.Rowlinson 
でDoverから出寂されている。
[3]もっとも、 Boyleの法却における Vを(V一泊)で置き換える提案は、 1 8世紀;こBernoulli
によってされていたようだし、 Hirnによって (P十争)(V-nb) = nRTの形の式も書き下さ
れていたようである。そうした、 vander Waalsの状譲方程式の位置づけ培、 J.8.Rowlinson 
の“Legacyof van der 京Taals円(Natur民 244(1973)414)にまとめられている。
[4]翻体主主涜告の圧力の近{t{式。 1次元の場合法、これで厳密でま5る。
[5] H.C. LOI思誠司igginsぅB.Widom， Mol. Phys.， 8 (1964) 549. 
[61 D.Chandler， J.D. WeeksぅH.C. Andersen， 8cience， 220 (1983) 787. 






Van der Vvaals Picture of 801vation Based on 8caled Particle Theory 
14:10-14:50 Roland Roth (マックスプランク研究所、シュトットガルト大学〉
From the Physics of Confined Fluids to a Mechanism for Gating in Ion Channels 
14:50-15:30 左沢浩(高知工科大学)




Yamaguchi Theory and van der vVaals Picture 
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17:20司17:50 吉留崇(京都大学〉
Entropic Effect Arising frorn Complex Solute田SolventCorrelations 
17:50-18:20 山口毅(名古屋大学)
How the Attractive Interaction A宜~ects the Solute Diffusion? 
ポスターセッション タイトル
Pl: A. Hirai (Kyushu Univ.， Japan) 
Title: Study of solid-liquid transition using a perturbation theo主y
P2: Y. Inayoshi (Kyushu Univ.， Japan) 
Title: Diffusion of a large particle and radial distribution function 
P3:D. Takaiwa (Okayama Univ.， Japan) 
Title: Structure and phase behavior of quasi-one dimensional water: a model of wa七位 in
carbon nanotubes 
P4:Y. Hamada (Okayama U邸入， Japan) 
Title: Phase behavior and fluid-wall interfacial tension of confined fluids 
P5: Y. Karino (Kyushu UnivラJapan)
Title: E百ectof solvent molecules on activity coe日cientof macrornolecules in solution 
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